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I am in charge of the class to teach Japanese writing for native 
speakers of Japanese. The class is completed in 15 times as 
part of the liberal arts courses. The goal is to improve the 
writing skills. It does not mean the richness of expression. It 
means fundamental communication skills that tell the writer's 
intention. It is "Sentence Intelligibility".  
Though I began to teach the class recently, I have not got a 
result expected yet. In this paper, I described the current state 
of the writing ability of students, and suggested a method of 
improvement and further challenge. As specific data, I used 
the comparison of the results of the regular examination of 
2011 and 2012.  
To write the text of “Sentence Intelligibility”, learning the 
grammar only is insufficient. We need the transmission of 
knowledge full. And from students, we have to draw the 
























クラス 50 人を登録の上限とし、前期 3 クラス後期 2 クラ
スが開講されている。5 クラスとも同内容を行う、半期
15 回完結の科目になっている。担当教師は 1 名である。




全 15 回を三部に分け、Ⅰ 一文としての正しさ Ⅱ 文章




















 1） 問題実感の契機 






4） 2012 年度の改善 
① 2012 年度作文の結果 
② 具体的な改善点  
 
1)  問題実感の契機  






 2011 年度後期 2 クラスの登録者 90 名中、後期試験
受験者は 58 名で、そのうち作文箇所が白紙の者 2 名















































































































































































































































































































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 3 」 （ 論 文 ） 
 
ときには話し言葉でなく常体で書くことが良いので

























































































































































































































































































































































































































4） 2012 年度の改善 





































名中、該当する者が 10 名いたが、2011 年度の 42 名（75％）
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